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KAWASAKI　Taemi
川﨑　妙美
The present study aimed at revealing how linking social capital is created between volunteer tutors 
and socioeconomically disadvantaged students in a non-formal education program.  To achieve this 
goal, the researcher took field notes in a non-formal education program run in Tokyo metropolitan 
area, interviewed 12 undergraduate and graduate students who participated in the program as 
volunteer tutors, and analyzed the data using the Modified Grounded Theory Approach (M-GTA). 
The findings indicated that the volunteer tutors sometimes attempt to maintain their vertical rela-
tionship and at other times try to construct a horizontal relationship between them.  The results also 
suggested that such a difference is caused since volunteer tutors served as “go-betweens” between 
teachers and parents on the one hand, and friends on the other hand.  Furthermore, the findings 








































































 5-2． 自身の揺らぎ 
 5-3． 生徒に対する思い















































































































































































































































インタビュー協力者 学年 性別 平均参加回数 /月 参加期間
A 修士 2年 男性 6.1 回 8ヶ月
B 修士 2年 男性 7.3 回 4ヶ月
C 大学 4年 女性 1.6 回 9ヶ月
D 大学 2年 女性 4.6 回 9ヶ月
E 大学 2年 男性 2.2 回 6ヶ月
F 修士 2年 男性 5.9 回 7ヶ月
G 大学 3年 女性 3.4 回 7ヶ月
H 大学 2年 女性 2.0 回 1ヶ月
I 大学 3年 女性 2.8 回 7ヶ月
J 大学 2年 男性 3.0 回 1ヶ月
K 大学 3年 男性 7.9 回 9ヶ月
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